






IFRS and corporation accounting
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Abstract
It is an urgent and important problem how to adopt the IFRS to the present accounting system in our country.
On this occasion, the most important matter seems to indicate a theoretical relation clearly between IFRS and
Japanese corporation act especially through the historical observation on its accounting system. If the IFRS is to be
adopted by domestic legal force only for the open and registered company, the fundamental reason for it should be
clarified. Furthermove, the reason why the other enterprises are not under the application of that law should be
explained logically. In this paper, the characteristics of these  two accounting systems and a tendency to approach
each other are going to be examined in terms of both calculation of divisible profit and the disclosure of manage-
ment.
Key-words






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・International Accounting Standards Board, International
Financial Reporting Standards (IFRSs) 2009. Including
International Accounting Standards (IASs) and interpre-
tation as at 1 January 2009, 企業基準委員会訳監修『国
際会計基準委員会　国際財務報告基（IFRSs）2009』レ
クシスネクシス・ジャパン、2009年。
・佐藤信彦編著『国際会計基準制度化論』中央経済社、
2008年。
・あらた監査法人編『IFRSの実務マニュアル』中央経済社、
2009年。
・有限責任監査法人トーマツIFRSサービスセンター編『国
際財務報告基準の実務（第４版）』中央経済社、2009年。
・監査法人トーマツ編『IFRSの経理入門』中央経済社、
2008年。
・金子宏・斎藤静樹監修『会計全書（会計法規編）平成21
年度』中央経済社、2009年。
・神戸大学会計学研究室編『第６版　会計学辞典』同文舘
出版、2007年。
・安藤英義他編『会計学大辞典　第５版』中央経済社、
2007年。
・木村重義『会計総論』同文舘出版、1976年。
・武田隆二『最新　財務諸表論（第11版）』中央経済社、
2008年。
・桜井久勝『財務会計講義（第９版）』中央経済社、2008
年。
・斎藤静樹『資産再評価の研究』東京大学出版会、1984年。
・福井義高『会計測定の再評価』中央経済社、2008年。
